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延長 156km， 北海道第 3 位の長さを誇り，十勝川水















10,831.24km2，人口は 341,471 人(2017 年 9 月時点)，
世帯数は 166,445 世帯(2017 年 1 月時点)となっている。 
 精神科医療については，帯広市を中心としたわが
国で最も広い 2 次・3 次医療圏であり，精神科医療完
結型診療圏であるされる。1969 年以降，有床精神科
病院 6 か所に最大で 1012 床があり，1996 年以降病床
削減が始まり，2016 年 4 月には 4 精神科病院で 461
床(スーパー救急 32 床，児童 15 床，認知 54 床含む)
に削減され，入院者は人口 1 万人あたり 11 人，平均
在院日数は 4 病院で 97 日となっている 18)。 
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であると考え，1970 年代から 3 つの精神科病院(帯広
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精神科病院の付属施設として 40 名のデイケアと 20
名のホステルを開設した。このセンターはその後現
在に至るまで多様な地域サービスを展開しており，



























































































精神衛生法第 12 次改正と保健所活動が始まる。 
精神科医療機関が増え始め，施設合同で運動会，レクリエーション等の交流が開始。 














7 月 30 日「帯広地方精神衛生協会」
発足 
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2．1980年代 
年度 主な動き 社会資源 研修活動 
1980 
(S55) 
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第 13 回精神衛生研究大会 
「生涯教育と心の健康(藤原てい)」 






第 14 回精神衛生研究大会 
「酒とバカの日々（神田愛山）」，講談 








第 15 回精神衛生研究大会 
「人になれよう（藤谷榮也）」 
講師派遣事業 11 回 
 
3．1990年代 
年度 主な働き 社会資源 研修活動 
1990 
(H2) 
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Consideration of how psychiatric social workers should be: 





Department of Social Welfare, Faculty of Health and Welfare Science, Nayoro City University 
 
Abstract: This study has the objective and interest of outlining mental health welfare practices in Obihiro and Tokachi 
districts of Hokkaido, which are highly esteemed nationwide, with presentation of the author’s opinions of how 
psychiatric welfare workers should fulfill their duties by summarizing related historical information. In examining this 
practice, it is noteworthy that many experts appreciate the “open system.” According to the system, “Any patient of any 
hospital can use it. No matter who creates it, the resource created at a community, including healthcare facilities, should 
be used naturally and freely by residents. Therefore, social resources have been used communally on the premise that 
they should be shared as social resources.” Examination of records by the experts revealed that the people involved have 
created a system with various cooperation and collaboration from simple problem consciousness they have of the 
environment in which patients are placed. The author infers that psychiatric social workers should recognize the 
importance of this point. 
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